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The recording oximeter utilizing two emissive photocells instead of rectifer 
photocells w邸 constructedand used clinically by the author. 
The output voltage from the rectifier photocells is not large enough to operate 
a stable direct-coupled amplifier capable of driving of direct-writing recorder, and 
also it has not been so m町 toobtain a specific“modulated”or photoelectric amp-
Ii自eradequate to a recording oximeter in thi討 countr~·.
The output from emissive photocells utilized in a earpiece was capable of driv-
ing a direct-writing recorder combining a direct-coupled three stages amplifer. 
The earpiece which was constructed by the author has stil some disadvantages 
such as ; external interference which may be picked up b~ァ the very high impedance 
imput circuit, relativel>・ large size of a earpiece compared with that of a rectifier 
type or dark current in photocell circuits and so far. 
These disadvantages, however, were covered satisfactorily by the large output 
voltage from the emissive photocells. 
Since a“One scale" method had been applied, to obtain “absolute reading”re-
cords of saturation degree was not so eas>・, although “relative reading”records with 
simultaneous respiration curves 11ere usefull enough for clinical purposes. 
In the oxygensaturation curves obtained I万’ thisoximeter, the presumable ¥・a,:.o-
motor waves (period, 5-10 seconds) were observed in almc、辻 ofal ca8.es under 
local anesthesia. 
The problem as to these non-asphyxial yasomoter waγC日 ¥V日目 briefly discussed. 
Dye dilution curves obtained h＞’ this oximeter ¥Yere fo山1dto beγerγusefull to 
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主壁長 〈骨乱用j
第1図酸化還元両ヘモグロピンの吸収スベクトル．




















ものは，第2図（2）にぶすようにp fりいゴム膜を1 200 
mmHgの空気圧で膨大せしめて，測定部を虚血状態





































































. s ・・・・・ー 散乱系数
~ －－－全散乱光に対する後方散乱分





























































































































がp 工作的には困難だ．而も両システムの何れにも銀 2i 増巾器叉ぴ記録計
セシウム光電管を使用する場合にはp 後述のものと異 5mA; 120mm巾のインク書き記録計（指示速度約
なってF 2枚のフイ ILターを使用しなければならない 1/2秒p 内部抵抗 1000オーム島津製作所製）を働作
から，両システムを光学的に完全に隔絶しなければな させる為に，直流増巾器及び之に適した電子管式に安
らないのも特に均等化について配慮する必要があ 定化した電源をp 著者自ら設計製作した．その配線図
る光電管の場合にはy分割することが不可能である はp 本誌第26巻第5号の拙著 Experimentalstudies 
からP 第6図（1）のようにp 約5mmの距離を／J:けて， on constrictive p巴ricarditisに発表したので省略す
(1) (2) 







































































































































13図はp 装着ー 部位の両側の皮膚に， 0.25%塩酸ヒスタ
ミン 5mA3分間のイオン導入法を行ない，充分に毛
細管を麻痩拡張せしめて記録したものであるが， (1) 
はp Neo・Synephrin4 mgのP (2）はこの注射後15分後
に1000倍アドレナリン 0.5ccの皮下注射を行なった例
で（1）は血圧の上昇と曲線の上昇とは，略々並行しいる












ってP 直読する Singlescale型のオキシメー ターはp
可成り大きな誤差を含むものと考え ~るをえない．
また Wood-Geraci型のイヤピースによってP Dou-





ではない.Wood & Geraciによれば＇ 275回の測定を
して，その95%はVanSlyke氏検圧法による測定価
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